

















Practice of manufacturing education intends spiral-up by PDCA cycle
Masato OKADA, Hirokazu KITAGAWA, Hideo FUJISAWA, Misao KIMURA
and Kazuhiko TANAKA
It is practicing a creative program through manufacturing of the sliding bearings in the mechanical 
engineering department. In this subject, the sliding bearings are designed and performance assessed 
at six members per one team. In the beginning, the shape of a new sliding bearing is examined 
and suggested by investigating the patent from web site. When the suggested one obtains desired 
performance by the simulation program that is modeled by 3D-CAD. 3D-CAD data inputs CAM 
software, it is converted into the NC program. The sliding bearing is obtained by the cutting of 
machining center. After doing the geometry estimation with 3D shape measuring instrument, 
the product is measured the floating distance by the testing machine. The student oneself can 
independently experience a continuous design and production followed at the PDCA cycle by doing 
these processes twice in this subject. The result with high attendance degree of satisfaction is gotten 
from the questionnaire about the member of a class.


















































































製 　 図 後期・１
２
Ｃ 言 語 基 礎 通年・１
機 械 工 作 実 習 通年・４
機 械 製 図 Ⅱ 通年・４
３
Ｃ 言 語 応 用 前期・１
創 造 工 学 演 習 通年・３
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 通年・３
４
知 能 機 械 演 習 前期・２
機 械 設 計 製 図 Ⅱ 通年・２
５
機 械 設 計 製 図 Ⅲ 前期・１
ア イ デ ア 設 計 工 学 前期・１
2
表２　軸受の主な仕様と加工条件
軸受寸法 長さ 30mm　幅 20mm　厚さ 5mm
材　　質 ジュラルミン（A207；密度＝ 2.8g/cm3）
工具条件 直径 D ＝ 2.0mm，スクエアエンドミル
切削条件
切削速度 v ＝ 2.5m/min























































3 CAM による NC データ作成と MC による切削
4 形状評価と性能試験
5 改善提案書の作成
























































































図７～  に平成 9 ～ 20 年度の受講生計 7 名に対し
実施したアンケートの回答結果を示す．












































































































図 10　実務における本科目での PDCA 体験の活用
図 11　受講満足度
PDCA サイクルによるスパイラルアップを意図したものづくり教育の実践
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